




Analysis on the Trends of Accounting History Studies Using Text-mining: 


















　The purpose of this paper is to investigate the trends in the studies of accounting history in 
Japan through analyzing research papers related to accounting history published in Yearbook 
of Accounting History Association. 
　This study first identified the overall trends among the research papers from the results 
obtained through summarizing and analyzing them. In doing so, the following three categorical 
standards, “research field”, “region”, and “period” were used.
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　In proceeding with the above, in particular, all titles of the research papers were analyzed 
using text-mining. Frequency tables of words used in the titles were created. Words appearing 
at high frequency were extracted as keywords. Among the keywords, there were those that 
included words that could be categorized according to the above three categorical standards. 
The results of frequency made it possible to predict almost the same trends that were analyzed 
using these three categorical standards.
　In addition, categorical standards for keywords that could not be categorized into “research 
field”, “region”, and “period” were projected using other categories. The study then 









































































































































































ターム 出現頻度 カテゴリ ターム 出現頻度 カテゴリ
1 会計 116 17 管理 13 研究領域
2 史 54 － 17 年 13 －
3 研究 36 17 － 13 －
4 簿記 36 研究領域 20 計算 12
5 世紀 24 － 20 書 12
6 アメリカ 23 地域 20 法 12
7 的 22 － 20 中心 12 －
8 著 21 研究領域 20 鉄道 12
9 展開 21 25 考察 11 －
10 制度 16 26 監査 10 研究領域
10 論 16 － 26 歴史 10 －
12 過程 15 － 28 － 9 －
12 生成 15 28 原価 9 研究領域
12 会社 15 28 ドイツ 9 地域
15 － 14 － 28 実務 9





















ターム 出現頻度 カテゴリ ターム 出現頻度 カテゴリ
1 会計 22 12 年代 4 －
2 簿記 16 研究領域 12 発達 4
3 史 14 － 18 19 3 時代
4 的 10 － 18 わが国 3 地域
5 アメリカ 9 地域 18 会議 3 －
6 研究 8 － 18 学会 3 －
7 参加 7 研究領域 18 元帳 3
8 － 5 － 18 事例 3 －
8 － 5 － 18 初期 3 －
8 世紀 5 － 18 生成 3
8 制度 5 18 著 3 －
12 イギリス 4 地域 18 表 3
12 会社 4 18 法 3
12 管理 4 研究領域 18 理論 3
12 年 4 －
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ターム 出現頻度 カテゴリ ターム 出現頻度 カテゴリ
1 会計 38 16 初頭 6
2 史 14 － 16 情報 6
3 世紀 10 － 16 生成 6
3 著 10 研究領域 17 20 5 時代
5 アメリカ 9 地域 17 イギリス 5 地域
5 展開 9 17 － 5
7 － 8 － 17 原価 5 研究領域
7 過程 8 － 17 資産 5
7 計算 8 17 制度 5
7 研究 8 － 17 鉄道 5
7 考察 8 － 17 年 5
12 企業 7 17 簿記 5 研究領域
12 実務 7 17 法 5
12 書 7 17 連結 5
12 的 7 －
表４　頻度表（2003～2012年）
ターム 出現頻度 カテゴリ ターム 出現頻度 カテゴリ
1 会計 56 11 鉄道 6
2 史 26 － 11 歴史 6
3 研究 20 － 16 － 5
4 簿記 15 研究領域 16 アメリカ 5 地域
5 論 12 － 16 イギリス 5 地域
6 展開 10 16 過程 5 －
7 会社 9 16 概念 5
7 世紀 9 － 16 管理 5 研究領域
9 著 8 研究領域 16 帳簿 5
10 中心 7 － 16 的 5 －
11 意義 6 16 複式 5 研究領域





















































































































































































































































　本研究は JSPS 科研費 24530560の助成を受けたものである。
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